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Autonomous Prefecture 
 
朴浩烈1 Pak Horyol 
 
Lately, about 7,270,000 Koreans living abroad are studied as Diaspora with 
complex identity. The object of the investigation in this report is Koreans in China. 
There are many studies dealing with them. Especially, this report, focusing on 
bilingualism of Chinese and Korean, will be the first trial that proves and considers 
their verbal ability by the questionnaire survey. This report becomes basics of 
studies for changes by the globalization - language, linguistic awareness, identity- 
in the future, if bilingualism can be measured from a synchronic point of view by 
such a method. 
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78.7 14.7 6.7 






62.7 36.0 1.3 






81.3 17.3 1.3 





77.3 18.7 4.0 















































































73.3 22.7 4.0 






65.3 33.3 1.3 
























































































































                                                     
9 紙幅の関係上、すべてのアンケート統計を比較することができない事を了承願いたい。 
69.3 29.3 1.3 






56.0 44.0 0.0 




























48.0 49.3 2.7 






12.9 70.7 16.4 






57.3 41.3 1.3 






8.4 85.8 5.8 







































82.7 16.0 1.3 






80.0 16.0 4.0 






































イリンガル（ balanced bilingual ）」に近いといえよう11。 
                                                     
11 バイリンガルの特徴については、コリン・ベーカー（2002：11～28）を参照されたい。 
78.7 18.7 2.7 








































                                                     
12日本の大学院に留学してくる多くの中国朝鮮族の学生たちは、個人差はあるにせよ日本語能力も兼ね備
えているのでマルチリンガル（multilingual）である。 
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